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Sas linb etlebenbe Gtfclungen, bie unlere $Hl.
rns Don itlter freife nc$ $ciro bed$tet.
6o lei$t mill es uns bei ber ?Irbeit cn ben fltol6en

fionnrin

mullcmmebonildten Sl0nnem unb ben niebergettetenen
Srauen fdleinen, ruir ctbeiteten oetgeblidl unb btii$ten
unlere Sroft umfon[t unb unnti9lictl au. llnb bo$ aeigt
es uns Oott immer oieber, oie fein lBort in Sreue
mit betenbern $er6en ousgeftreut, Seben urirlt unb Eet,
buhbenbeit ldtcift. $cs ltiiult in uns bie $uoet[i$t,
bo|3 Gott burdl fein lBorl, ou$ olne boft oir es oi[[en,
$teni$enberAen beoegt unb Srudtt i$cfff, unb mclnt
uns 6u grii$erer 5reue. lBir er$olten gercbe in ben
Iegten lEodlen Eerid)te, bie uns oom Eetlcngen na$
Oottes lEort cuf unferem ?Irbeitsfelbe beridlten. Siefe
geiten filfl ootbeteitenben Gegens cbet Ioffen uns bie
Eitte cn unfere $reunbe ri6ten: Scrum meine Iieben

Eriiber, feib fe[t, unbeoegli$ unb nel;mt immer 6u
in bem lBerf bes $errn, [intemcl ittr oiffet bc$ eure
?rrb eit ni g t o ers ebridr, u
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Oo oir gwne ben Dut unb bie lltenfgen,
unter benen mir uor bem .Rrtege gecrbeitet bsben, mie,
berfe!en oollten, fiiiegen nir ouf unferer Gommerferienreile
no$ Rniro in Sbfu aus. Gin Eoot brcgte uns iiber
ben f$on ftorf mit Gglomm gefiiliten Stil. EolD er,
rei$ten tuir bas $ous bes uon ber llnrerifonif$en lllif,
fion ongefitefiten Stebigels. gJtann unb grou tlctten
mi$ bei i[rem Eefug bei uns in llifuon fegr ler6tig
eingeloben, eine Ilc{t bei ilnen 6u3ubringen. Gr bat
Dor bem.Rriege in Darau gelebt unb bie Serfornrnlungen,
bie $err Gnber[in bort [;ielt, oft be[udit unb fii[llte fig
fellr mit uns oerbunben. Sir trofen illn nidlt felb[t an,
bc er gerobe cruf 6el1n foge 3u einer Sonferen3 ncS
Santc gefoflren ircr, bie bie 9lmerifanilse Sliilion ftir
aUe i[1re 9[rbeiter eingetigtet lotte. 6eine grau nclm
uns fellr freunbli$ cuf.
Ss bsuerte nigt fetr1r lcnge, bo famen einige Gffen,
bis, Eontbeomte unb berglei{en 8eute, bie bo$ten, $etr
Gnberlin iet mitgetomrnen unb ruiirbe ilnen eine Eibel,
fltunbe !o[ten. S]3ir iogen bmrn im grogen goi, ber
llinter ber lBolnung lcg, in Iebtlofter llnterllcltung 6u,
fommen. Tldbli$ ftel mein lluge ouf einen groflen
Gtorpion, ber gerabe ouf uniere giifie 6ufiteuede. gn
bemielben $Jtoment fgrie etneu ber ?Inoeienben mit [au,
ter Gtimme:,,Gin 9forpion, ein Gforpion", unb erfdlredt
fprangem slle ouseinonbec. Giner ber !]trinner tiitete
benielben, cber niemonb ruollte melr in bem $unfel bes

-3$ofes fifen bleiben. 6o gingen urir alle in ben inneren
llaum Suriict, um bort no{ eine gon6e lBeile du|ommen
3u [i$en.
StittlerCIeile llatte 6itt Ealfarn ouf eitenr getroleum,
fo$er bcs llbenbbrot bereitet. S?rilrenb o0r es, ruie fie
frir uns iorgte unb tot, tuos fiie nur tonnte. ?Its bie
!fitdnner enbtidl geg0ngen $cren, brogte fiie clles, mcs flie
bereitet \otte, aul ben 5ii$" g}tit ilren ,sdnben rig fiie
bie mit Eeis gefti[ten $iiflner cuseincnber unb tegte [ie
ouf bie Seller; oir ofien bonn in lalb europdif{, latb
crobif$er lBeife 6ufamrnen. llls bie geit 3um Gglofen
fcm, uurbe $rl. $o!l ber Gglaiplag auf einem glngcreb,
bos fclon toeifi be6ogen r0or unb oui bem mir ots Griflte
$la$ genommen llctten, ongeruiefen. Siebeooll itellte fie
no$ ein paor €tiillie bouor, [egte llngcrebfii[en borcui,
bie uor bem $ercusiofien beocllren [ollten. gann ftanb
bo no$ ein breites !{ngcreb rnit einem reinen, bunten
5u$ be6ogen, bcs CIurbe mir freunblig 6um Gcllcfen
cngeboten. Scs ungeffilr 10 irilrige T,bgtergen follte
bcsfelbe rnit nrir teilen. 6ie felber oollte bann sui
einem [$molen llngoreb fglofen. 9o mir aber bos ge,
meinfome 9$lcfen nigt einleugtete, oonbte ig meine
gon6e Eerebiomleit cn, um fie 6u oeranlcf[en, mig cllein
fSloien 3u lo[fen unb mit ilrem Sinb bos breite ?Ingareb
3rr teilen. Gnbli$ tuor fie bereit, bcnn murbe cus bem
6$ulroum no$ ein ?lngcreb in ben mittlelen Saum
geAogen, ber in ber ll?itte nigt iiberbadlt roar, fo bo$
mcn

[i$

cn ber ounberbaren Gternenpro$t frenen Ionnte.

$4, bcs oor eine eigencrtige !?o$t. Eolb lrirte ig,
uie bcs fleine lltcibel fig lin unb ler urari, balb quer
fiber ber !ftutter [og, um fidl nog ein pcor lJtinuten
oieber ouf einen cnberen SIaS au odf6en.

6o genofi

i$

es, mir meinen $[og erfdnrpft 6u foben. Senn mcn
gercbe feine ?Iugen einen ?Iugenblid 6ugemo$t !atte,
fam oieber ein eigencrtiges Gerdufdl. $ie Sauben
girtten unb fonnten lig ni$t genug tun. Gerabe oar idl
toieber beim Sinfg[ofen, als fiig bidlt neben mir ein
frriftiges Siferifi oernellmen [ie[. UeberrofSt flog ig in
bie $ri!e, [agenb Iegte i$ mig nieber nieber; uor mir
fltonb ein fleiner, nog gcn6 nodter, bdBIi6 cusfelenber

$o,l1n

unb rief olne lluflriren: $iferifi. llul

ber

Sreppe, bie auf bcs Sc{ li[1tte,lob iS eine groge Sage
unb mor froll, bafi fie rcenigitens ni6t cn mein Eett forn.
Gnblidl brac{1 bie !ftorgenbrimmerung 0n. llnfere
freunbli$e lBirtin bro$te uns einen egt arobifgen Scffee
an unfer 8cger, unb balb octen ruir bcbei, uns im
ftebenroum, ber au$ etucas arcbif$ ousiall, onSufleiben.
$n fol$en ?Iugenbliden fcnn rncn [i6 oie ein ginb

fteuen, $enn mon eine 6ummi,!8al6l$riilef beiibt.
Squm foften ruir bei ber ldnbogt, bte 6itt Ealiam bielt,
in bemiefben Boum, &o oir gef$[afen tlatten, bc
ging bie Srir cuf unb ein frrtfttger, gtcuex Gfet trabte
3mi[{en uns burd; unb fonb es gon6 fetbituerftdnblig,

Sifg uorbei[tri{.
$um $riilftrid rusren ruir bei bem Eeroolter ber
Eanf eingeloben. Gin igmudes gfiusgen, im 9)intev
gtunb rauf$enbe, mit $riigten belabene Sclmen, ,lcg
o0r ulrs; crudl oon $nnen [c! es freunblidl aus. Gcn6
europdif$ [latte mon uns bas $riiflftrid bereitet, ber
bop er no$e cnt

tif$ oor fo i$fin gebedt, bo$ einen olles gon6 Ileirnat,
Ii$ cnmutete. Sie Gro$muiter bes $oufes, eine lebr
nett ousiellenbe, blinbe ffrcu fom fpciter aug in bas
$inrmer unb flogte mtr i$r 8eib, in ber $offnung, bo$
i$ eine Sllebi6in iiir fiie oii$te, bie illr oieber etruos
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-4llugenli$t geben fiinnte. $Ilre ?trngelririgen er6dllten,

bofi [ie oiele ?Ier6te 6u llote gedogen l:1atten, cber teiner
I16tte i\r. Ilelfen fdnnen. 3$ uerfu$te fie flin6umeiien
cuf ben gro$en 2lr6t, ber ollein im Seib tt6ften unb bie
inneren llugen erleu$ten fcnn. IJlcn fa! unb merfte,
oie fetlr fiie untet ber Elinbl1eit litt. lBie gerne llritte
rnan ilt gellolfen; rntige Gott fie triifiten unD i[1r bos
innere 8i$t [Senfen, bas ilr allein bas Serd ftille
mo$en fann.
Gbfu flot [i$ im 8,cuie ber Sabre fellr oerdrrbert,
oiel ift gebout tuotben, ftottti$e Ewei, unb breilttidige
$frufet follen einem foiott in bte ?Iugen, ou$ ilier tlot
bie moberne $eit Gin6ug gefoften. Sie beiben $riuier,
in benen oir einft molnten, loben oir uns onseleben
unb finb bur$ bie !iliume gegangen. 6$nell oie ber
EIi$ trct einem bie gon6e Eergangenlleit oor bte ![ugen.
Stcn fab bie 9inber oor [t$, bie einit frtillii$ Ilier
lerumfprangen, bie $rouen, bie [o oft oeriommelt morerrr
[o mmr$ ein Grleben cus ber olten $eit [tanb einem
uor ber 6eele. Sn bem Sclmenlctn bes Soeiten $auies
fitonben no$ Ednfe ous unferer 6{ule, ou$ ber ftumme
!86$ter uor no$ bo unb ma$te ben Sii[;rer.
$onn fingen oir cn, $cusbeiu$e 3u rnccfen, forceit
bie $eit rei$te; riberall murben rrir nrit louter $reube
begrii$t, fo bcfi oir felber ben Ginbruif [1otten, ols uoenn
mcn nul fur6e $eit aboeienb gewefen ocire. $n einem
6aule lofien bie $omilienonge$firigen in gro$er Srouer
Sufcmdlen: ber 6o[1n bes $oufes oat gercbe uor einigen
tagen in ?Ilerarrbrien unter ein 9[uto gefommen unb
getiitet morben; bie iunge Srou rnit ilrem Eobg oor
in gro[em 6$mer6. lBie nalle tnar all ben 9Jtenigen
bie uergongene $eit. llnfere Eibelftunben om Gonntcg,

bie $ousbeiu$e, alles lebt CIeitet. lJ?it $reuben fpre$enun'
fete einfitigen 6d1ultinber (ie$t iunge$rouen) oon ber 6$ut'

ols oon ben ghidti$flten, mit Gonnenglcn6 riberfltrolllten
Gtunben ibres !,ebens Sie bontbar linb lie leute no{.
,,!Bir fiinnen lefen unb l$reiben", fcgten iie ,,unb baben
uieles [ernen biirien, uccs o[1ne euet .Rommen unmiigliS
fiir uns geoefen odte." Stit oielen lBorten ourbe
mcn beftfirmt, oiebet eine lIrbeit in Gbfu cn6ufongen.
6eit
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meifiten unferer U]dbdlen finb Eeamtenfrcuen ge'
oorben, bie in ben oetfdliebenften Gtdbten im 9ubcn leben.
Ginige finb gefltorben. Gine, frir bie i$ tmmer ein belonberes

Snterrei[e llotte, ift lBittfrou unb lebt mit ilren $inbern
oieber im $cuie bes Eotets, bos fte iellr nett eingeriStet l1ot.
Eiele $d$er nrit f$iinen, f$mnr6en 6trau$enfebern 6ieden
bie lBcinbe. Gin llffe unb eine 6$ilbfriite, bie fie cus
bem 6ubon als Gpiel6eug fiir illre $inber mitgebra$t
I;otte, ourben mit 6to[6 uorgefii$rt. llnfere beiben Sinber,
$otme unb Eebrije, fonnte i$ tetber ni$t felen; Eebriie

fo{l gut oer$eirotet fein, in ll[eranbrien leben unb ein
Iler6iges f$ocr6es Ecbg lloben. Ser crmen $ctme foll
es ni$t gut gegangen [ein. Sbt et[ter !ftonn bra$te lie
eines Sages ous Rciro nc6 Gbiu Suriid mit bem $inbe

i!r, er molle fie nod; einer $erten6eit tuieber
obllolen; ftatt beifen f$idte et i$r nt$ fur6em bie !po,
piere, bie [ie bete!rten, boI er [i{ oon itlt gef$ieben
tlcbe. lIIs i$ bort mcr, $cren es gercbe oier6e[1n 5cge,
bo$ [ie 6um fiinften Stcle $o$6eit llctte; fie [ebt nun
unb fagte

in

Gsne!.

€$neU ftog bie $eit bcuon; oo immer rncn l1in,
tom, mu$te $afiee unb S,imonabe getrunfen oerben, [o
bcfi es einem Sule$t i$on gcn6 llngit outbe, oenn mon
lol1, boI bos t[eine Safieetiipi$en oieber 6ureSt gema$t

w
*6--

ourbe. 5er tseiug in Gbfu lot nrig tief, ttef beoegt.
Gs iit mir leib, bo[ unfere Stifiion nigt rnelr bori arbeitet,
ober es freut mi$, bo$ Gottes lEort bo$ nreiter gelrogen
tuitb. 6itt Eolf*nr ge\l tcigli$ mit benr tsibelbug in
bie $dufer, unb i[1r lllann !ri{t Serfontrnlungen unb
modlt 9orfbeiud;e. Sie f{eine 6d1ule, bie eine unferer
friileren Gcfliiterinnen bis legt geilolten \at, Io{l aui

"

U3uni$ ber Eef1rirbe, bie pldgliS finbet, bcg nidlt genii,
genD $?oum unb ,8uft uor!onben fei, eingefitellt oerben.
IJtiige unfer 6ott bas n6ort, bcs in €bfu unb Umgegenb
cusgeitreut roirb, frugtbcr modlen fiir bie Gmigfeit.
lJon Gbfu reiften wir rueiter ncg 8uror. !?adt
einigem 6u6en unb $rcgerr fonben mir balb bie !130!nung
pon 6itt llmm lJt,rtto, unferer itii!eren tsibelfrcu. $0,
bos tncr ein lBieberfef1n nodl fo[g longer geit! 6odf
bielt iie beibe lirme in bie $ri!e oor lleberrofifung, unb
im nrigften llugenblict ling fte cn mir, ois $enn 1ie einen
nie rnelr lafien oollte, ,,f,*g fiir tog lnbe ig Sott ge,
belen, mic{1 om Seben 6u erllalten, bis ig big ryieber,
fetlen roiirbe , er flat rnein Oabet et\'6tt" , fogte [ie. lBie,
oie[ Ilctte lie 6u er3ctllen. $oei Eormittage lct fie burg,
gerebet. Sief lot bas !,eib in i[;r Seben gegriffen burg
ben 5ob ifrer 5o$ter $ulie, uon ber flie cnninrmt, bafi
fiie oergiftet ourbe, cber roer tann bo bursfe!en" ?Ielier
iit fiie noll oudl genorben, ober nog uoll fprrilenben
Sebens, ilr olter $umor bra$ ou$ inrnrer oieber bur$.
ltatiirli$ fcm [ie fofort mit ber Eitie: ,,8c9 nrig roie,
ber mit bir ctbeiten". Gs rulirbe rni$ ni$t munbern,
oenn fie eines Soges nadl !{ffurrn iiberftebcln otirbe.
llJeiter ging unfete lleile no6 Sciro, ruo urir cller,
Iei 6u erlebigen latten. fJiel 8,iebe loben uns oug ba
oieber bie 6$we[ern im gofpitci erwielen. €itt ltoba,

--/ruiie, urrfere friitlere Gclriletin in !{[[ucn, uon beu id)
frfitr;er oft erSdl;lt !obe, lobe id; au$ bort oufgeiu$t;
iiber cine l;a[[re Stunbe llotie i4 au fofren, bis i6 in
bie Gegenb fom, rno fie molnen foltte. Seiber ou$te
i4 teine $cusnunrmer, fo mufite i$ niet fragen. €$lie[,
li$ ionb i$ btei lJtcinner aerf einet Eant [i$en, ber eine
bcoon unor ilr 6$miegeruoter, biefer ffibrte mid1 in bas
$cus, unb f{on lyiitte i$ oben im''$aus einen [suten
66rei: ,,D meine 8e[1rerin, rl €itt Erjtte!" unb im
-nrid1fiten Uugenblicf f{og mir eine tunbli$e, immer no$
bilbb:tibl6e Srau tm oei$en, mobernen Gpi$enfleib um
ben $o[s unb .bebedte nri$ berma$en nrit if1ren Rriiien,
bofi mir bcs gonSe Seiiclt weftot. Ealb fcr$en mit bann
oben in ilreu lBollrrung ouf bem !{ngoreb, i{1r {Ilcnn
mit einent ller6igen t{rinen lJfuibel auf bewr ?Irm neben
mir. Obe iclt nric{1 nocf befinnen fonnte, tlatte fiie mir
rneinen $ut cbgenommen, mein $oor unb meine Gefitolt mit
bem noll[riecfenben Snbslt einet $tnfcfe befprengf. !lud1
bos $nnete mcines $utes rcutbe bcmit bur$lrdntt, fo
iellr i6 midl ou$ bogegen welyte. 6s llclf afies ni6ts;
fie liefi ni$t rrc{, bis tnon ri$tig buftete. 6e$6el1n
$crllre rDoren es roo![ !er, bofi i$ lie ni$t gefellen lctte.
$ie i$oo16en, f$iinen ?Iugen leu$teten oor $reube.
Siniqe $o!re urcrr fiie $rou in einem uctne$men $oufe.
ltodlbem ilr etlter gJtann fiie oerftofien !ct, ift fie nun
oieber oerlleiratet in einfa$eren Setllriltniffen, obtuoll
illr $eim etmcs europriif$ aus[o!. Seiber fonnte i$
mi$ nicllt fo lange bet illr aufllalten ruie i$ oollte,
lloffe fie aber ein snberrnoi fe[len 6u tiinnen, bo i$ gerne
mellr no$ aus ilyrem Seben oiifen m$$te.
$J?ifiionarin 8. 6dtte.
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